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    Seventeen solitary renal cysts were punctured withthe ultrasound-guided procedure and 
 26--91% of the cyst volume was replaced with 95% ethanol used as a sclerosing agent of 
the cyst wall. Ethanol was injected through a 7 F pigtail ureteral catheter, allowed to 
remain in place for 20 minutes and removed through the catheter. Recovery rate of ethanol 
was  82.  4%. 
   The maximum blood level of ethanol was obtained 30 to 60 minutes after injection, 
while the maximum urinary excretion rate was observed after 60 to 120 minutes. The maximum 
blood levels of ethanol ranged from  0.015 to  0.339  mg/ml. 
   There was a positive correlation between i jected volume of ethanol and the maximum 
blood level  (r  =O.  66) or the total amount of urinary excretion during 12 hours  (r  =O.  72). 
   Residual ethanol concentrations i  the body were calculated from injected volume and 
recovery rate of ethanol. Only 2. 3% of the residual ethanol in the body was excreted in 
the urine during the first 12 hours after injection. However, urine/blood ratio of ethanol 1 
hour after injection was tremendously high with a wide variation between  1.6 and  230.5. 
Therefore, a large part of the ethanol absorbed from the cyst wall seems to be excreted 
directly from the kidney, not entering eneral circulation. 




ethanol can be applied to the renal cyst wall as a  sclerosing agent through the percutaneous 
ultrasound-guided procedure in the case of good recovery of ethanol. 
Key words: Percutaneous ultrasound-guided aspiration, Renal cysts, 95% ethanol, Blood 
             and urine ethanol concentrations
は じ め に
最近,超 音波断層装置の開発と普及により,腎嚢胞
性疾患の診断が容易にされてきた,さ らに,超 音波ガ





























として,嚢 胞 液量の1/2をまず 注入し,患 者の訴え
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(平均47)の範囲に広 く分布 しているが,血 中濃度に
比べて尿中のそれは ぎわめて 高いことが 示されてい
る.大部分の症例で,1～2時 間に3.0以上の尿中/血
中比を示し,さ らに3時 間以降血中濃度が0と な り,
尿中濃度のみが12時間まで測定された.
考 察
腎 嚢 胞 に対 す る経 皮 的 穿 刺 な らび に 嚢胞 壁 凝 固壊 死
物 質 の 注 入療 法 は古 くか らお こな わ れ て きた が,嚢 胞
の再 発 が30～78%の高 率 に み られ る こ とが 報 告 され て
い る3・4).また,再 発 防 止 の た め の 凝 固壊 死 物 質 と し
て は,ブ ドー糖5),フ ェ ノー ル6),パ ン トペ ー ク3・4・7'v
10),urcachoiohydrolactatei1)などが 用 い ら れ て
きた.最 近,Beanら1)(1981)は95%エタ ノ ール を
凝 固 物 質 と して 用 い,短 時 間 の留 置,再 吸 引,体 外 排





















































〔逆転上の明らか な危険 〕 協調運動
の障害,言 語機能の障害
































事項(腎 嚢胞の変化,副 作用)に ついては稿を改めて
述べる.
ま と め
孤 立 性 腎 嚢 胞16症例(17嚢 胞)に 対 して,超 音 波 ガ
イ ドに よ る経 皮 的 嚢 胞 穿刺 を お こな い,嚢 胞 壁 の凝 固
物 質 と して95%エ タ ノール を 嚢 胞 液 量 の26～91%(平
均62%)注 入 し,20分留 置 して 回 収 した.こ の操 作 に
と も な う生 体 内 での エ タ ノ ール の 動 きを血 中 な らびに
尿 中 エ タ!一 ル ・レベ ル よ り観 察 した.エ タ ノール 回
収 率 は59～97%(平 均82.4%)であ った.
1.血 中 エ タ ノー ル濃 度 は ほ ぼ30～60分後 に 最 高値
に 達 し,0.015～0.339mg/mlに分 布 した.尿 中 排 泄量
は60～120分ま でに 最 高 とな っ た.
2.投 与 エ タ ノー ル量 と血 中 最 高 濃 度(r=O・66)や













本論文の要旨の一部は第103回日本泌尿 器科 学会関西地 方









































12)溝 井 泰 彦:酩 酊 の 個 人 差 に 関 す る 研 究,日 法 医 誌
30:137～168,1976
(1983年8月15日 受 付)
